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अल#वदा नह* ं कह-गे, अल#वदा नह* ंकह-गे, 
हम चल-गे और बढ़-गे, अल#वदा नह*ं कह-गे।। 
 
 
रात काल*, अधंेरे   रा9त े
नह*ं कर-गे भयभीत हम-, 
हम नव कलाकार  है, रंग लकेर 
कर द-गे रंगीन इ?ह- । 
थक गए हB,   बोझ  अEधक है 
पर  सहर  अभी Hनकलने को है, 
एक पहर बाकI है बस अब 
अब  पJ फूटने को है । 
आज चंPमा नह*ं है गगन म-, 
पर तारJ कI सुगंEधत पवन तो है, 
चकोर बन उSसाTहत रह-गे 
UतीVा बस कुछ शेष है । 
आशा-Uयास का हEथयार पास है,  
अभी हमने सब कुछ खोया नह*ं है! 
 
 
अल#वदा नह* ंकह-गे, अल#वदा नह*ं कह-गे, 
हम चल-गे और बढ़-गे, अल#वदा नह*ं कह-गे।। 
 
]या कह-गे साथी,  नजर- टकराएगी जब 
सोच-सोच कौन सोया नह*ं है? 
करवट- _कस-_कस ने बदल* तारे Eगन Eगन? 
U`न अनEगनत ? 
पर उaर अभी कम तो नह* ंहै । 
अभी है अbभमान बाकI 
आSमHनभcर अपने कदम, 
हाथ फैलाया  नह* ं
अभी अपनी भजुाओं म- है दम , 
Hनराशा का बीज अभी बोया नह* ंहै ! 
 
 
अल#वदा नह* ंकह-गे, अल#वदा नह*ं कह-गे 
हम चल-गे और बढ़-गे, अल#वदा नह*ं कह-गे।। 
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इस िजंदगी म- बंदगी है 
है हम सबका एक मकसद- 
सूरज कI थोड़ी  त#पश ल-गे 
ले ल-गे चंPमा कI शीतलता 
और पhृवी से बन-गे सहनशील 
अपना ग#वcत हो  सीना  चल-गे 
जैस-े हो  कोई एक वीर ! 
खारा पानी वह सागर का 
हम bमलकर कर-गे मीठा  नीर 
नील* चादर जैसा अंबर 
_फर  बरसाएगा  वषाc भार* 
बांझन धरती _फर उगलेगी सोना 
छाएगी _फर हkरयाल* 
शोक न  कर, नतम9तक होकर 
अहम लुटा दे, 9वाहा कर दे 
मान अbभमान कI आहुHत बनाकर 
यl Umवbलत कर द-,  #वष  अमतृ कर  द- 
अब जीत म- कोई संशय  बाकI नह*ं है ! 
 
अल#वदा नह* ंकह-गे अल#वदा नह*ं कह-गे, 
हम चल-गे और बढ़-गे, अल#वदा नह*ं कह-गे। 
   
 
कवHयnी- अनीता म-द*रaा 








No, we won’t bid farewell, we won’t 
We will walk forward; we won’t bid farewell 
 
Dreadful night, dusky paths 
Won’t scare us away 
We are the new age artists, with our colors 
Sure, we will illuminate the way 
So exhausted we are, with our burdensome possessions 
But then the night is about to pass 
Let us light candles patiently and do not mourn 
Sure, it will be dawn,  
Soon it will be dawn!  
 
There is no moon in the sky tonight 
But then, the scented stary breeze blows 
Let us be like an excited Partridge 
We will wait around to get it over 
Let us arm ourselves with hope and determination  
Sure, we haven’t lost everything, not yet! 
 
No, we won’t bid farewell, we won’t 
We will walk forward; we won’t bid farewell 
 
What would our allies say when we shall exchange looks  
Sensing it, who has been up all night? 
Who tossed and turned to count stars? 
Those uncountable questions running in mind? 
Sure, we have no shortage of remedies, not yet! 
Intact is our pride  
Impartial are our steps  
Sure, we are not begging yet,  not yet 
Since our limbs are strong 
Sure, we are not sowing the seed of defeat, not yet! 
 
No, we won’t bid farewell, we won’t 
We will walk forward; we won’t bid farewell 
 
This life has a belief 
To have a united aim 
Fetching warmth from the sun 
And, sparkle from the moon 
To Be tolerant akin to the earth 
Sure, we will walk with pride and delight 
That salty waters of the ocean 
Sure, we will convert to the sweet nectar 
 
The blanket of blue skies above 
Sure, it will rain again in  
To sprout gold and greenery at the sterile land again 
Henceforth, Do not grieve 
Rather destroy your ego, burn it  
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Sacrifice your pleasure  
To bow in respect to ignite the holy fire within 
Sure, we will transform poison into honeydew 
 
Yes, there is no stone unturned to secure victory now! 
 
No, we won’t bid farewell, we won’t 
We will walk forward, we won’t bid farewell 
  
 Poet- Anita Mendiratta 
Translator- Navreet Kaur 
 
 
  
 
